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La relación en torno a las políticas de abastecimiento y los conflictos entre
autoridades y usuarios es materia de análisis del presente trabajo el cual dis-
cute la construcción de una agenda sociopolítica a partir de especificar un
modelo; considerando los marcos teóricos y conceptuales, así como el estado
del conocimiento. En este sentido, dirimir las problemáticas derivadas del
tandeo y el incremento de tarifas supone no sólo la ausencia de agresiones
entre los actores, sino la emergencia de una cultura de la paz y la neutralidad
de acciones que inhiban la espiral de violencia. Se trata de un sistema de valo-
res y normas que incidirían en las creencias de escasez o abundancia de agua
para con ello determinar percepciones y emociones de riesgo e incertidumbre
que incentiven la participación civil ya no como beneficiarios de derechos a
los recursos y servicios hídricos, sino como responsables sociales de anticipar
conflictos, aminorar desencuentros y coadyuvar a la equidad retributiva como
símbolo de justicia.
Palabras claves: recursos hídricos, servicios municipales, conflictos de tandeo,
aumento de tarifas, cultura de pacificación, agenda sociopolítica. 
Abstract
The relationship around procurement policies and conflicts between authori ties
and users is the subject of analysis of this paper which discusses the cons truc -
tion of a sociopolitical agenda since specify a model; considering the theore tical
and conceptual frameworks and the state of knowledge. In this sense, resolve
the problem arising from the tandem and increased rates implies not only the
absence of aggression between the actors, but the emergence of a culture of
peace and neutrality of actions that inhibit the spiral of violence. It is a system
of values and norms that would impact the beliefs of scarcity or abundance of
water to thereby determine perceptions and emotions of risk and uncertainty
that encourage civic participation not only as beneficiaries of rights to water
resources and services, but as social responsibility to antici pate conflicts, mis-
understandings and help to reduce the pay equity as a symbol of justice.
Keywords: water resources, municipal services, conflicts tandem, rate increase,
peace culture, socio-political agenda.
Extended Abstract
The relationship around procurement policies and conflicts between autho-
rities and users is the subject of analysis of this paper which discusses the
construction of a sociopolitical agenda since specify a model; considering the
theoretical and conceptual frameworks and the state of knowledge. In this
sense, resolve the problem arising from the tandem and increased rates im -
plies not only the absence of aggression between the actors, but the emergen-
ce of a culture of peace and neutrality of actions that inhibit the spiral of vio-
lence. It is a system of values and norms that would impact the beliefs of
scarcity or abundance of water to thereby determine perceptions and emo-
tions of risk and uncertainty that encourage civic participation not only as
beneficiaries of rights to water resources and services, but as social responsi-
bility to anticipate conflicts, misunderstandings and help to reduce the pay
equity as a symbol of justice.
The construction of the socio-political agenda is carried out from the iden-
tity is a complex construct that includes a variety of psychosocial processes
from which you can explain conflicts over resource management and muni-
cipal water services.
Social identity consists of three pillars that guide its negative sense, but also
moving towards its positive sense. It is creativity, innovation and mobility,
which explain the escalating crime, but also anticipate a virtuous scenario of
commitment, confidence and life satisfaction.
Thus, creativity is an instrument of differentiation of a group for others; it is
a process of symbolization, meaning and emotion framing conflict for reso-
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lution, or, framing situations pursuant to domination by ignorance or deper-
sonalization of other individuals or groups.
For its part, innovation is the production of knowledge rather than of affec-
tion. It consists of proposals and initiatives for negotiation between groups
and individuals. Unlike creativity, which is more affective, innovation is the
result of systematic reasoning and planning.
As these styles of deliberate and planned life intensify, affect the decisions
and actions of majority groups. In this sense, the consolidation of minorities
is systematic, but these systematic styles are a defense to the influence of
majorities or other minorities. Therefore, empathy, trust and reliability are
essential in these processes of minority influence with respect to majority
groups, however mobility is the result of personal initiative; therefore, is linked
to entrepreneurship.
However, criminal identity, in its simplest sense, is a product of frustration
as aggression towards any economic, political or social actor intensifies. Howe -
ver, this aggressiveness is inherited and learned by victims who played with
more impact these hostile behaviors.
Therefore, the socio-political identity, meaning beliefs, perceptions, attitu-
des, decisions and actions on the evaluation of public policies and programs
emanating State, is a construct that explains the relationship between citi-
zens and government.
What are the dimensions of criminal sociopolitical identity seen in govern-
ment and state forms regimens confrontational vocation rather than preven-
tive conflicts around for the right to access water resources and services?
According to social identity, crime attributed to officials, leaders or politicians
lies in the formation unrelated to collective needs groups and the public
peace. Ie, citizenship and state form two spheres from which allocations of
power and influence are built. From civil society, it is assumed that the
government is the guiding principle in which political power is spread. From
the State, it is considered that the public is able to develop new forms of state
and government schemes not based on public safety, but public and private
security. This is because as the corruption, negligence, nepotism or opacity are
conceived, developed civil sphere perceptions of risk, insecurity and uncer-
tainty that lead to social mobilization and collective action with emphasis on
self-service.
The state is reduced to a group of individuals that promote impunity in the
legal and political system. In this sense, political power disintegrates in civil
influence, since decisions are no longer significant and overlapping in persua-
sive speeches for vulnerable, marginalized or excluded from public safety
sectors. Thus, the perception of public safety, which is also considered percep-
tion of insecurity, private security or public safety justifies state deregulation
or the exacerbation of political control over society. Coupled with govern-
ment representation as a corrupt institution in parallel perceptions of govern-
ment are developed with "tough" exercising power and implement decisions
to reduce at least the perception of insecurity.
Especificación de un modelo de agenda sociopolítica en torno a los conflictos... 251
OBETS. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 9, n.º 2, 2014; pp. 249-265. DOI: 10.14198/OBETS2014.9.2.01
Therefore, the socio-political identity is scattered in different latitudes, regions
and territories subject to availability of resources and opportunities that the
political and legal system give them. Indeed, if the socio-political identity is a
parameter of citizen opinion regarding public safety attributed to the State and
transformed into perceptions of insecurity, then you may notice that there are
variations of representations as spaces of power and social control.
However, despite socio-political criminals, rulers or ruled, share beliefs, per-
ceptions, attitudes, intentions and behaviors that could take as sociopoliti-
cal, ie caused by the absence of a governing state, the political dimension of
crime varies every politician and citizen can now be negative (frustration-vio-
lence-aggression) or positive (creativity-peace-support).
Thus, the study of the socio-political identity, in criminal matters, possible to
anticipate conflict scenarios and changes between offenders and victims. This
is because both groups build asymmetrical relationships that exacerbate their
differences as they intensify the biases of belonging to one group or another.
The socio-political identity is characterized by a safety entrepreneurship citi-
zens developed from the incompetence of the state. Symptoms of sociopoli-
tical identity would be related to crime levels reported by the institution, but
above all, fear, anger, anger or anxiety are indicators of civic identity that
separates it from the political class. In this sense, it is necessary to consider
the socio-political identity as a psychosocial response citizenship before the
exacerbation of crime, violence and corruption brought about by deregula-
tion of the state. Indeed, the socio-political identity is assumed as an experien-
ced helplessness of citizens before the wave of violence and crime; symptoms
would the powers that society gives to government action, the criminal jus-
tice system, prosecutors and police.
The precise purpose of this paper is to describe and contrast the theoretical,
conceptual and empirical axes around sociopolitical identity on crime, vio-
lence, corruption, negligence, opacity or nepotism of the ruling regarding
the governed in administration of water resources and services. This in order
to anticipate scenarios of conflict and social change through the exercise of
legal-political or, the spread of social influence into the public regarding their
authorities and offenses power.
The analysis of the data, theories, concepts and findings are made based on
documentary research that took place between 2010 and 2014. DIALNET bases,
LATINDEX and REDALYC data, which are considered leaders in Latin America
were selected. Information search was conducted from combinations of key-
words such as: state, water, municipal services, citizenship, violence, crime,
security, and risk perception. Those items with empirical results preferably from
the region and locality were selected. Subsequently, information was systema-
tized using the technique of symptoms for model specification.
INTRODUCCIÓN
El encuadre sociopolítico se caracteriza por asociaciones deliberadas en torno
a acciones gubernamentales y problemáticas locales (León, 2013). Se trata de
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una difusión sistemática de la escasez de recursos no debidamente subsana
por políticas públicas cuyos efectos en los sectores vulnerables, marginados o
excluidos exacerban los conflictos entre autoridades y usuarios de servicios
públicos (Durand, 2011).
Empero, el encuadre sociopolítico, a diferencia del encuadre socioeconó-
mico en el que los recursos financieros son administrados con la finalidad de
hacer más eficientes los servicios municipales, consiste en una serie de atribu-
ciones de causalidad a las instituciones públicas que por su grado de inter-
vención son consideradas como un problema más que como una gestión reso-
lutiva (Joignant, 2012). 
A medida que el encuadre socioeconómico explica la escasez de recursos
naturales, justifica en aumento de tarifas, pero correlaciona negativamente con
un disminución del encuadre sociopolítico que explica las sanciones y subsi-
dios de los servicios públicos en los sectores que habitan la periferia urbana
(Daher, 2013). 
Los medios de comunicación han construido ambos encuadres para esta-
blecer temas de discusión ciudadana y así influir en las iniciativas guberna-
mentales, aunque por su grado de escasez y abastecimiento intermitente, el
suministro de agua es un fenómeno que se complementa con la difusión de los
medios de comunicación (Carreón, 2010). 
Sin embargo, la difusión de los temas relativos a tarifas, insalubridad y
desabasto forma opinión ciudadana y orienta el debate público, pero sobre todo
se inserta en la agenda política. Tal proceso es un efecto del encuadre sociopo-
lítico (García, 2014). 
En cambio, si existe una difusión preponderante de la escasez, desabasto
y tarifas como elementos centrales de la agenda ciudadana en materia de servi-
cios públicos, entonces los medios de comunicación han construido un encua-
dre socioeconómico que legitima las políticas de tandeo y subsidio (García,
2010). 
De este modo, el encuadre socioeconómico orienta la discusión a la oferta
y demanda establecidas por un mercado de los servicios públicos, pero esen-
cialmente su efecto en las políticas públicas se reduce a la justificación de
aumentos, sanciones y subsidios (Abramo, 2012). 
En efecto, según el tipo de encuadre es posible anticipar movilizaciones
sociales y acciones colectivas en torno a la regulación del Estado por la diná-
mica del mercado hídrico, o bien, movimientos de protesta ambiental por las
políticas de tandeo e insalubridad pública ambiental (Riojas, 2013). 
El objetivo del presente estudio es explorar los encuadres socioeconómico
y sociopolítico a fin de poder establecer los temas de discusión local relativos
al sistema de cobro de los servicios hídricos municipales. 
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La relevancia de esta investigación estriba en que la relación entre autori-
dades locales y usuarios de la red municipal de agua está mediada por los
medios impresos de circulación nacional al momento de establecer los cita-
dos temas de discusión y materialización en el suministro de tandeo o el sub-
sidio de tarifas. 
PROBLEMÁTICAS HÍDRICAS
Las problemáticas hídricas identificadas por las diferencias entre disponibili-
dad hídrica y suministro público son materializadas en atribuciones de respon-
sabilidad al Estado o al mercado. 
La disponibilidad global en referencia a la cantidad de agua que se encuen-
tra en los países integrantes de la Organización de la Cooperación y Desarrollo
Económico (OECD) alcanza una diferencia de 2 millones y medio de metros
cúbicos, aunque la diferencia entre América del Norte y la OECD es de la mitad
(United Nations Habitad, 2010). 
Sin embargo, el suministro de agua per cápita se reduce estrepitosamente
a 1400 litros para los habitantes de América del Norte, 800 metros cúbicos
para los residentes de la OECD y la mitad de esta disponibilidad para quienes
viven en los países de la OECD en Europa. Es decir, a medida que la disponi-
bilidad per cápita disminuye en los países desarrollados, parece corresponder
con un mayor crecimiento económico y desarrollo humano indicado por
políticas de optimización y cobro de los servicios hídricos (United Nations
Water, 2010). 
En referencia a los países que integran la OECD, Dinamarca tiene un menor
volumen disponible que no supera los 200 metros cúbicos y los Estados Unidos
de América tienen un mayor volumen por persona de alrededor de 1600
metros cúbicos (United Nations Habitad, 2010).
Sin embargo, si se considera la política de oferta de agua, Dinamarca es
consecuente con su disponibilidad y suministra el menor volumen de agua a
sus residentes con cerca de 100 metros cúbicos. 
En contraste, México ocupa el primer lugar de suministro de agua con cerca
de ocho mil metros cúbicos per cápita. Más aún, el cobro del suministro de
agua es diferente en cada uno de los 32 estados que conforman al país. Llama
la atención que el mayor costo del volumen unitario de agua ha sido asignado
a la ciudad de Aguascalientes, aunque el Distrito Federal ocupa el segundo
lugar en cuanto al aumento de tarifas (United Nations Water, 2010). 
Precisamente, es la capital de México la que ha incrementado sustancial-
mente sus tarifas hídricas si se considera un periodo de 1997 a 2011 el costo
aumento 17 veces. 
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En síntesis, los medios de comunicación pueden haber difundido las pro-
blemáticas hídricas desde un encuadre socioeconómico, pero al implementar
un encuadre sociopolítico orientan la discusión hacia la política de tandeo más
que hacia los subsidios. El encuadre socioeconómico explicaría las diferen-
cias entre la situación global y local, pero el encuadre sociopolítico anticiparía
los conflictos entre gobernantes y gobernados 
TEORÍA DEL ENCUADRE SOCIOPOLÍTICO
La Teoría del Encuadre Sociopolítico explica la relación entre medios de
comunicación y Estado a través de la ciudadanía. En este sentido, la construc-
ción de una agenda pública está matizada por los temas difundidos en televi-
sión, radio, prensa, cine o Internet (Vargas, 2012). La recepción de los conte-
nidos producidos por los medios de comunicación indica la formación de
opinión pública. Se trata de asociaciones entre atribuciones causales de pro-
blemáticas globales o locales y sus efectos en los estilos de vida de los sectores
marginados, excluidos o vulnerables (Guerra, 2010). En este proceso, los polí-
ticos son identificados por la sociedad civil como los responsables de la ges-
tión de seguridad pública, misma que a su vez es planteada desde los medios
como garante del Desarrollo Local Sustentable (Farías, 2010).
Empero, los medios de comunicación advierten que una gestión orientada
por tarifas reducidas supone una ingobernabilidad que inhibiría el Desarrollo
local ya que éste depende de la inversión pública y la recaudación hacendaría. 
Si las autoridades locales no pueden siquiera recaudar el valor del sumi-
nistro hídrico, entonces son responsables del sistema de sanciones y subsidios
que benefician a sectores vulnerables, marginados o excluidos, pero también
son responsables del deterioro y la baja calidad de los servicios públicos debi-
do a la falta de inversión en modernización de los sistemas (Mendoza, 2010). 
En el caso de los servicios hídricos, un porcentaje cercano al 60% del agua
suministrada se evapora y filtra ya que la red de abastecimiento ha sido edifi-
cada con materiales que han terminado su utilidad, o bien, requieren de un
mantenimiento constante. En ambos casos, el costo no puede subsidiarse o
condonarse (García, 2013). 
Desde luego, los medios de comunicación lejos de analizar la gestión hídri-
ca y sus implicaciones en las tarifas, asumen como valida la propuesta del
incremento de tarifas e incluso su desregulación para la entrada de un sistema
de cobro y su inserción en la lógica del mercado (Carreón, 2011). 
No obstante que los medios difunden noticias en torno al abastecimiento
intermitente y su solución a través del incremento de tarifas, su objetivo parece
estar orientado hacia la agenda política (Carreón, 2014). 
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Es cierto que la crítica de los medios a la administración pública, sus polí-
ticas y programas urbanos repercute en las decisiones electorales y la evalua-
ción de la ciudadanía para con sus autoridades, pero los medios no sólo bus-
can influir en audiencias legas, su propósito es más bien incidir en la opinión
pública ilustrada.
En efecto, son los sectores civiles informados los que no sólo contrastan
la información difundida en los medios y observan su accionar con respecto
a las iniciativas gubernamentales, además las esferas ciudadanas más ilustra-
das son aquellas que movilizan sus protestas a través de los mismos medios y
los utilizan como contrapeso en el debate público (Cerón, 2013). 
Si los medios de comunicación desarrollaron un encuadre socioeconómi-
co para incidir sobre las preferencias electorales y la evaluación de ciudada-
nos sin acceso a información relativa a sus derechos, entonces el encuadre
sociopolítica está dirigido a un sector crítico de los medios que al utilizarlos
como instrumento de su indignación reducen su efecto sobre las demás esferas
civiles (Quiroz, 2013). 
Las consecuencias del encuadre socioeconómico sobre la participación civil
son evidentes ya que las demandas ciudadanas respecto a su derecho a la ciu-
dad y a sus servicios públicos consisten en exigir que se subsidie o condone el
pago a quienes no pueden costear su uso (García, 2011). 
Al ser las esferas ilustradas las que observan, analizan y diseminan la infor-
mación sobre los demás sectores sociales, orientan la participación ciudada-
na al conflicto entre autoridades y usuarios de los servicios públicos, o bien, la
participación ciudadana es reducida a su mínima expresión como instrumento
de consenso. 
Es por ello que los medios de comunicación implementan el encuadre
sociopolítico para que las audiencias contrasten la información y la difundan
como temas de discusión civil. A diferencia del encuadre socioeconómico que
legitima políticas de tandeo, estilos de vida austeros y el incremento de tarifas,
el encuadre sociopolítico acentúa la responsabilidad en la gestión pública y la
necesidad de construir una identidad que sintetice las agendas ciudadanas con
las agendas políticas (Oliver, 2012).
La construcción de una identidad sociopolítica ya no es el resultado de la
racionalidad ambiental, reapropiación de la naturaleza y la conservación de los
recursos, es el producto de dos encuadres, socioeconómico y sociopolítico, que
buscan legitimar al mercado y al Estado como reguladores de tarifas y rectores
de la gestión pública (Osorio, 2012). 
En suma, la Teoría del Encuadre Sociopolítico advierte sobre la diversifi-
cación de la ciudadanía en audiencias críticas y emotivas. La teoría anticipa
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los conflictos entre los actores sociales y políticos observados en el grado de
participación civil, movilización colectiva y acción social. Un incremento en
estos fenómenos colectivos supone la influencia de los medios a través del
encuadre sociopolítico, pero una disminución sustancial de los conflictos
refleja la incidencia de los medios mediante el encuadre sociopolítico. 
De este modo, la emergencia de una identidad sociopolítica en la que los
expertos están dispuestos a debatir las reformas estructurales, en donde los
políticos se muestran anuentes a la discusión pública y las audiencias mani-
fiestan su derecho a la información es el síntoma inequívoco de que los medios
de comunicación han diseminado sus temas en la ciudadanía crítica y con ello
han influido en las iniciativas y leyes públicas. 
ESTADO DEL CONOCIMIENTO
Los estudios relativos a las problemáticas hídricas advierten que el tandeo y
las tarifas son temas centrales en la agenda pública. Esto es así porque la esca-
sez fue considerada como el tema de discusión científica en las cumbres sobre
el calentamiento global, el efecto invernadero y el cambio climático. 
Los desastres naturales y las catástrofes ambientales, principales conse-
cuencias del cambio climático, relacionadas con sequias, huracanes e inundacio-
nes se insertaron en las agendas científicas y posteriormente, fueron disemi-
nadas en los medios de comunicación como temas de preocupación ambien-
tal y participación ecológica (Grosso, 2013). 
Sin embargo, las autoridades diseñaron políticas públicas de tandeo para
los sectores desfavorecidos del crecimiento económico. Los programas de dis-
tribución y suministro de recursos naturales a través de los servicios públicos
fueron representados como errores de gestión y las instituciones comisionadas
fueron percibidas como excluyentes. En esta coyuntura, los medios de comu-
nicación explotaron la pérdida de rectoría del Estado y transformaron la segu-
ridad pública en percepciones de inseguridad (Barba, 2013). 
La salud pública no sólo fue desplazada por percepciones de riesgo, sino
además fue confinada al espacio local como evidencia de desarrollo humano
insostenible (Artaza, 2013). Una vez que la escasez de recursos se visualizó
en servicios públicos deficientes, la opinión ciudadana designó como respon-
sables a las autoridades (Escalante, 2012). Es así como la participación ciu-
dadana se construyó en función de la acción gubernamental más que a partir
de los saberes comunitarios o la racionalidad ambiental (Picazzo, 2011). 
En otras palabras, la mediatización de la naturaleza y el encuadre de la esca-
sez de los recursos vinculados a las políticas ambientales no sólo generaron una
opinión pública condenatoria, además produjeron el consumismo y el posma-
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terialismo en clases sociales acomodadas mientras que propiciaron la inde-
fensión y la hipermetropía en las clases medias y determinaron la austeridad
en los sectores populares (García, 2013). 
La participación ciudadana, en materia de políticas ambientales y sus
efectos en los sectores periurbanos estriba en la compra excesiva de produc-
tos biodegradables (consumismo), la adopción de estilos de vida ecologistas
(posmaterialismo), la desesperanza por la extinción de las especies (indefen-
sión), la preocupación excesiva por las catástrofes ambientales lejana (hiper-
metropía) y la reutilización de productos (austeridad). 
En resumen, las problemáticas ambientales en lo general e hídricas en lo
particular fueron estudiadas según los estilos de vida consumistas, posmate-
rialistas, indefensionistas, hipermetropistas o austeros. A medida que las inves-
tigaciones explicaron estas formas de vida, olvidaron la influencia de los medios
de comunicación en estos de modo de existencia y su impacto en la legitima-
ción y evaluación de políticas ambientales (Vega, 2010). 
Los estudios relativos a las problemáticas ambientales e hídricas conside-
raron que los medios de comunicación sólo serían trascendentes en cuanto a
la difusión de las problemáticas y la apertura a denuncias ciudadanas. 
Los medios de comunicación fueron asumidos como testigos del deterio-
ro ambiental y la emergencia de la movilización social. Los conflictos entre
autoridades y usuarios justificaron la observación y el análisis del fenómeno
desde las ciencias sociales, pero confinados al impacto de la escasez en la vida
cotidiana. La participación ciudadana fue reducida a la expresión de víctimas
de la contaminación, la insalubridad o la inflación tarifaria, la movilización
colectiva fue confinada a la observación del clientelismo político y la protesta
social fue subyugada a la manipulación de los partidos opositores al gobier-
no local. 
ESPECIFICACIÓN DE RELACIONES
Ante los hallazgos del estado del conocimiento y las situaciones hídricas, el
encuadre de las tarifas puede ser analizado desde la asociación de tarifas y los
fenómenos del tandeo, fugas, dispendio, boicots, sanciones, incrementos, aus-
teridad y subsidios, o bien, desde la asociación de la gestión pública y los
fenómenos esgrimidos. 
En el caso de las problemáticas hídricas, el encuadre socioeconómico con-
siste en asociaciones que los reportajes, columnas o noticieros hacen del tan-
deo y las tarifas con respecto a la administración del servicio público de agua
potable. A medida que el abastecimiento intermitente aumenta, los medios
justifican el incremento de cuotas y la reducción de subsidios. En este sentido,
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la desregulación es planteada como solución a las problemáticas hídricas
(Carreón, 2013). El mercado del agua es la figura socioeconómica que valora-
ría los recursos y garantizaría su conservación. Por su naturaleza socioeconó-
mica, esta propuesta se infiltra en las agendas de los sectores populares ya que
promete un abastecimiento financiado por el aumento de tarifas. Empero, la
eliminación de subsidios y el aumento constante de las tarifas activan la movi-
lización social, la acción colectiva y la protesta ciudadana (García, 2010). 
En contraste, el incremento de subsidios y el aumento del desabasto son
difundidos como evidencias de discrecionalidad y clientelismo político ante
los cuales el encuadre sociopolítico exacerba la condena social y reduce la
austeridad (Tosoni, 2010). Se trata de asociaciones entre atribuciones guber-
namentales que los comunicadores, reporteros o periodistas hacen con respec-
to a la participación civil. De este modo, la rectoría del Estado como regula-
dor del suministro y las tarifas es propuesta como solución a las problemáti-
cas y los conflictos hídricos. Sin embargo, por su contenido sociopolítico este
encuadre está dirigido a sectores reflexivos y críticos del accionar gubernamen-
tal ya que pretende reducir el conflicto transformando los derechos por percep-
ciones de inseguridad, riesgo e incertidumbre que se materializaran en discur-
sos condenatorios (Bourdieu, 2012). 
Ambos encuadres, socioeconómico y sociopolítico inhiben el debate ciu-
dadano porque reducen los derechos, oportunidades, capacidades y responsa-
bilidades a su mínima expresión. Ambos generan una identidad conformista
que suprime la sustentabilidad, una identidad consumista que inhibe el la
producción orgánica, una identidad posmaterialista que cohíbe la innovación,
una identidad hipermetropista que distorsiona el comportamiento proam-
biental y una identidad austera que exacerba a las otras identidades, o bien,
subyuga los saberes, las racionalidades y las capacidades. 
DISCUSIÓN
El presente trabajo ha expuesto los ejes de discusión y análisis en torno a los
cuales se gestan representaciones sociopolíticas a partir del encuadre de vero-
similitud y el encuadre de verificabilidad propios de los medios de comunica-
ción en el proceso de construcción de una agenda pública. 
Empero, los temas centrales de la agenda sociopolítica no sólo aluden al
impacto del encuadre de los medios sobre la opinión ciudadana y su influen-
cia en la agenda política. en el caso de la cultura de la paz, contraria a las repre-
sentaciones sociopolíticas difundidas en los medios, cristalizada ésta última por
creencias y percepciones de riesgo, materializada en emociones de indignación,
miedo, enojo, zozobra y desesperanza. 
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De este modo, la cultura de la paz aludiría a un encuadre sociopolíticos
en que los medio promoverían el compromiso, la responsabilidad social, for-
mas de convivencia y respeto (Chavarría, 2013). Se trata de virtudes cívicas
motivadoras de la eficiencia de una acción pública orientada (Tena, 2010). Es
la promoción de la justicia a partir del discernimiento del bien común. Es una
reciprocidad o propensión a la cooperación facilitando la equidad y reducien-
do las desigualdades en un nivel cívico. 
Sin embargo, el encuadre verificabilidad que consiste en mostrar los hechos
que se quieren transformar en temas y el encuadre de verosimilitud que con-
siste en embonar los hechos con las creencias de las audiencias, promoverían
una cultura de la paz siempre y cuando los actores sociales; el Estado y la ciu-
dadanía, instituciones y observatorios, generarán acciones de pacificación
que pudiesen difundirse y generar representaciones de solidaridad, creencias
de justicia y percepciones de utilidad en torno al estado de derecho y las
garantías individuales, el debate y el consenso en plazas públicas. O bien, los
medios de comunicación, siguiendo ambas lógicas, promoverían emociones,
valores y normas que respalden a las autoridades. 
Es así como la ideología política entendida como un sistema de creencias
en torno a las relaciones asimétricas entre gobernados con respecto a sus for-
mas de Estado y regímenes de gobierno, no sólo es explicada por la Teoría de
la Amenaza Integrada que plantea relaciones asimétricas entre gobernados
con respecto a las políticas públicas, pero a diferencia de la Teoría del Encuadre
Sociopolítico que explicaría la difusión de las desigualdades, la amenaza inte-
grada propondría a las percepciones de riesgo como el obstáculo de la pacifi-
cación entre sectores vulnerables, marginados o excluidos de los servicios
públicos (Rottenbacher y De la Cruz, 2012). 
La amenaza integrada explicaría la adopción, aceptación y uso intensivo
de estrategias autoritarias entre la sociedad civil, motivada por actitudes favo-
rables a la jerarquización social y la reproducción de la dominación social.
Mientras que el encuadre sociopolítico anticiparía la emergencia de las creen-
cias, percepciones y actitudes en contra de la violencia o a favor de la pacifica-
ción. O bien, el encuadre sociopolítico explicaría la emergencia de la desespe-
ranza en torno a los servicios públicos como resultado de políticas de tandeo;
la hipermetropía indicada por una preocupación excesiva, pero ligada a una
inacción social al considerarse que la escasez y sequías de agua no afectarán
la vida cotidiana y los estilos de vida de zonas con un abastecimiento regular. 
En virtud de que el Estado transita de un liberalismo mercantil a un libe-
ralismo igualitario, no sólo desregula el mercado, sino además asume una res-
ponsabilidad social que facilite la emergencia de actores civiles, éstos aporta-
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rían valor a la estructura, sistemas, políticas y estrategias orientados al bien
común, pero sin una orientación equitativa (Zúñiga, 2011). En este sentido
la Teoría de la Justicia Retributiva sostendría que el equilibrio entre los deseos
personales y la disponibilidad de recursos soluciona las desigualdades crista-
lizadas en el abastecimiento intermitente de agua, pero la Teoría del Encuadre
Sociopolítico advertiría que tal equilibrio no tendría sentido si las creencias
sociales giran en torno a información relativa a la escasez de agua, más allá
del equilibrio retributivo, la justicia consistiría en un sistema de subsidios y
condonaciones más que de pago justo al consumo de agua. 
Gasca y Olvera (2011) proponen construir el equilibrio retributivo a par-
tir de la emergencia de esferas ciudadanas de responsabilidad social. Si los
derechos y garantías individuales están reguladas por la ley, entonces el reco-
nocimiento de una moral y ética retributiva materializada en virtudes cívicas
de respeto, diálogo y consenso. La capacidad para identificar oportunidades
de civilidad y el desarrollo de una identidad de responsabilidad son factores
críticos de la racionalidad económica, la competencia desleal, el individualis-
mo frente a la promoción de la solidaridad, cooperación, igualdad y respeto.
Cada una de estas capacidades se materializaría en el derecho a la educación,
salud, entorno y paz frente al hambre, la desnutrición y la corrupción. 
Empero, la paz pública no sólo supone una ausencia de violencia directa
en cuanto a la falta de conflictos (paz negativa), la reducción de violencia estruc-
tural o indirecta (paz positiva), la disolución de valores y normas convencio-
nales que legitimen la violencia directa o indirecta (paz cultural), sino la emer-
gencia de una paz neutra. Se trata de una implicación efectiva de la ciudadanía
en cuanto a la abolición de la violencia simbólica. Es una inacción de la vio-
lencia como principio de la no cooperación, por ende es multifactorial (Jiménez,
2009). 
No obstante, la paz neutra sugiere una participación mínima de los medios
de comunicación en las relaciones civiles, conflictos con sus autoridades, discur-
sos de apoyo o confrontación, así como debates en torno a consensos de ges-
tión del bien común. 
CONCLUSIÓN
El aporte del presente trabajo a los marcos teóricos y conceptuales, así como
al estado del conocimiento estriba en discutir la emergencia de propuestas
sociopolíticas frente al efecto del encuadre mediático indicado por su grado
de verificabilidad y verosimilitud. A medida que se intensifica la diseminación
de contenidos y el establecimiento de temas en la agenda pública, subyacen
elementos sociopolíticos tales como la paz, el compromiso, la responsabilidad
Especificación de un modelo de agenda sociopolítica en torno a los conflictos... 261
OBETS. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 9, n.º 2, 2014; pp. 249-265. DOI: 10.14198/OBETS2014.9.2.01
y el consenso frente a los temas de opinión civil materializados en violencia
e inseguridad. En este sentido, la especificación de un modelo para el estudio
de la agenda sociopolítica incluye los procesos expuestos ya que, en el caso
de los conflictos hídricos, la relación entre gobernantes administradores y esfe-
ras civiles de usuarios está regulada por sistemas de cobro relativos a subsidios
y condonaciones, políticas de tandeo y abastecimiento. En contraste, desde
una perspectiva de cultura de la paz y/o pacificación neutra es posible advertir
la construcción de un sistema equitativo y retributivo de justicia que comple-
mentaría la asistencia clientelar de las autoridades con respecto a los usuarios. 
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